














（Nittmam and Stan1ey（1987），Fami1y et a1．（1987））．
 2．樹枝状成長（Nittma皿n amd St㎜1ey（1987），臨mi1y et a1．（1987），L㎝ger（1980），
   本田（1987），本庄他（1987））
 潜熱または分子の拡散現象は，次のように考えることができる．まず，いずれの場合も拡散
方程式は
              ∂丁      潜熱 D。▽2T＝     （丁 絶対温度，D。拡散係数）              ∂6
              ∂C      分子 D。▽2C＝     （C 濃度，D。拡散係数）              ∂君
となるが，界面の移動が十分遅いとして準定常的に取り扱い，次のように書く．




          工〃、＝［ノ）÷C二（9radT）、。lid一ノ）T C砂（9radT）v，P。、、］m
一方，分子の拡散の場合には，
＊本稿は，統計数理研究所共同研究（63一共会一51）における発表に基づくものである．
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             潜熱：〃、＝一［DτC砂（gradT）。、。。、、］。
             分子：Coo。＝（D．gradC）η
すなわち，これらの式によって界面の成長速度が与えられる．最後に境界条件としては次のも
のを用いる．







































               1            T。＝一（T、十丁。十丁。十丁。十丁。十丁。）               6
とする．これを気相となっているすべての点で平衡状態にたるまで続ける．ただし，境界条件
として
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             （’gradr．／lgrad川m、、）η≧一様乱数






              η＝2．0   σ＝O．015   α＝0．1







   でも樹枝状成長と角板成長とが起こり得る．
図4．η＝2．0，σ＝01015，α＝O．1の場合．
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図5．η＝2．O，σ＝O．03，α＝0．1の場合．
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N㎜1erical Simu1ation for Growth Process of Snow Crysta1s
                    Shingo Kakui
     （Department of Physics，Tokyo Institute of Technology）
   We carried out numerical simu1ations to investigate the processes ofdendrite crysta1
growth．The essentia1processes of crysta1growth are as fo11ows：（1）diffusion of parti－
c1es，（2）diffusion of1atent heat and（3）surface diffusion．
   We assumedthattherate－1imitingstepinthegrowthofacrysta1fromitssupercoo1ed
vapour is the process（2）一the diffusion of1atent heat away from the moving interface to
a co1d bath．The temperature丘e1d is determined by so1ving the1attice Lap1ace equation，
and the effects of the anisotropy are induced by the1attice．Moreover，we introduced a
probabi1ity of growth depending on the absorption energy to consider the process（3）．
Name1y，the interface grows deterministicany at a rate depending on the1oca1gradient and
on the surface shape．As a resu1t，we obtained a wide variety of pattems（simi1ar to rea1
snowHakes），that is sector p1ate or dendrite，at the same parameters．
Key words1Lap ace equation，diffusion，anisotropy，absorption energy，dendrite，snowHakes．
